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近赤外色素を用いる光音響腫瘍イメージング 











TBDを結合した造影剤 1を開発した（Figure 1a）。マウスの尾静脈より造影剤 1を投与
したところ、移植した腫瘍組織に効果的に蓄積した。光イメージングでは、シグナル–
ノイズ比が 1.5倍程度とあまり良い結果ではなかったが、光音響イメージングでは腫瘍
周辺の信号強度が約 2.5 倍強調される結果となった（Figures 1b-e）。腫瘍集積性、血中












 Figure 1. (a) TBD-grafted amphiphilic hyaluronic acid derivative 1. (b) Fluorescence images (cps) of 
tumor-bearing mice 24 h after injection of 1 (100 μL of a PBS solution, [TBD] = 5.0 × 10−4 M).  (c) PA 
images were taken from a right side (non-tumor-bearing side) and a left side (tumor-bearing side).  
Representative PA images of tumor-bearing mice before and 24 h after injection of 1 taken from (d) a 
right side and (e) a left side.  Arrows point out tumor sites.  Mouse colon cancer cells (colon 26, 1 × 106, 
RIKEN) were subcutaneously inoculated into the lower back of nude mice 1 week before imaging.  
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